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F仕stly，it is shown that， an approximate expression of von Karman's constant 
derived previously (Equation(2))， can be derived again without using the method 
of series expansion and trunca tion. 
Secondly， the truncation errors which have been left without estimation in 
the previous paper are estimated numerically (i) by employing a model and 
(i) by employing Monin's observation data. That the errors may be tolerable is 
per偲 ived.
1 はじめに を誘導し，次に3で，上述三式の truncationによる
前論文1)において，無限平面〈平地〉上での中立成 近似度の評価を(i)2のモデ〉レを用いた場合 (i)実







ここで， z'は refぽ encelevel zのある点で流体粒子
が流速の Z成分の偏僑がをもっ時
















ど={exp (え;-u')-1 }Z -・・・・ (4)
前論文同様“連結乱子"の仮定〈モデ、ル〉より
u'= -).w' (ω， .速度の鉛直成分〉
すると
UJE-uFh-÷u 
更に u'+， u'ー をがの代表としてとり，それぞれ
z'+， Z'ー を対応させ Z'+>o. z'_くO とすると，











Z'2= (z' +2+Z' _2)/2 



























一一-du ---;r2 d2u 
(3 J z' d~ 十三2 (JZ2=0， 
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行なわねばならず，データから (e-p1V'- 1 )ω' の計
算を前論文のような手続き〈統計的計算によく用いら
れる方法〉で行なった。ここで P三 KA/併である。
Table 1 -a ， b ， cに見られるように， (3]， (6]， 
(9Jは可成りよい近似式とみられることがわかるo
Tablel-a 













































3) A. S. Monin (195) : 0耳目紳'y3HHC KOH剖 HO晶CKO伊CTblO，
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